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乱流境界層風洞の数値シミュレーション
NUMERICAL SIMULATION OF TURBULENT・BOUNDARY 
LA YER WIND TUNNEL 
丸山敬＊
Takashi MARUYAMA 
A boundary layer wind tunnel was simulated numerically. The three-dimensional simulation 
method of turbulent boundary layer over rough surfaces.using a refined k-E turbulence model was 
examined and it applicability was shown by comparing the numerical results with the experimental 
data. Using the simulating method described here, wind characteristics over rough surfaces and 
the effect of incident flows on a square cylinder were examined numerically. The good applica-
bility of the simulation reults indicats that these preliminary calculations could be a powerful tool 
in the design of actual wind tunnel tests and the inlet conditions having-various wind characteris-
tics can be created by this method. 
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本報の一部はEighthInternational Conference on Wind Engineering, 1991. 7, London, Canadaにおいて発表した。
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: U1= U, U2= V, U3= W 
Xt: X1=X, X2=Y, ェ=z
£: 単位流体体積あたりの時間平均エネルギー消散
率
lit : 渦動粘性係数 (=CDK2/d
p: 空気密度
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図ー3 3次元計算結果と 2次元および実験結果との比較， x=
7. 44 (m}, y=O. 0 (m), G=O. 875, Cf,=l. 90, ax= 
2.31 (1/m}, cf,=0.0, az=O.O (1/m), cpE=2.5: 




















































































stream wise velocity : U 
0.015 





vertical velocity: W 
0.030 




z-y平面， x=-0.9 m 



























ここで，流入条件として用いた 3つの接近流 flowA, 
B, Cは，それぞれ，滑面，千鳥状配列立方体粗度プロッ
クを用いた粗面 (G=O.025), 同粗面 (G=O.L:5)上に
発達させたもので，ラフネスの吹送距離は flowBで
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° ― - Q 
DK=0.004 
kinetic energy : K 
x-z平面， y=O.Om 
図ー6 3次元計算結果の分布図およびプロファイル
y-z平面， x=l4.5 m 
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流入気流性状， y=0.0m 
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図—a ラフネス上面に接するセル， 0,U; △， W; ●， V, P, 
K, t: 
3) ラフネスの体積変化がある部分においてラフネス上面に
接するセルを図 aに示す。このセルの下面面積を Aとす
ると，下面のうち GAが下層の流体部分と， (J,-G)Aが
ラフネス上面に接している。そこで，このセル内での差
分計算に際して，下面のうち 1-Gの割合で固体壁面が占
めるとし，その分については壁面境界条件を用いた。
(1991年10月9日原稿受理， 1992年 4月15日採用決定）
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